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Abstract: When categorizing English verb phrases, it is important in linguistics to 
clarify what the categorization is based on. We can make clear the semantic 
difference between the VP walk to the store and the VP walk toward the store on the 
basis of aspectuality. But we cannot do it between the meaning of the bare plural 
subject lions in the sentence Lions are fierce and the one in the sentence Lions are 
in the park, though the two sentences have the same aspectuality, namely, stative. 
Moreover, we try to explain the difference in acceptability between the sentence 
John was drunk yesterday and the sentence John was intelligent yesterday; the 
former is acceptable while the latter is not. We will clarify the difference between 
the meanings of bare plural subjects and the difference in acceptability not on the 
basis of aspecruality but on the basis of stage-level. Finally, we will show what 
environment the stage-level predicates can appear and clarify what kind of adverbs 
















 (1)a.  John walked to the store. 






(1a)  John walked to the store. 
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  (1b)  John walked toward the store. 







時間の副詞 in 5 minutes(5 分内で)のような出
来事が完了するまでの時間帯を表す副詞と、
完了アスペクトを持つ文は共起出来るが、時
間の副詞 for 5 minutes(5 分間)(動作の継続を
表す副詞)とは共起出来ない。しかし、(1b)の
ような継続アスペクトを持つ文は、逆のこと




(2)a.  John walked to the store in 5 minutes. 
    b.  John walked toward the store for 5  
minutes. 
c.  *John walked to the store for 5 minutes. 
    d.  *John walked toward the store in 5  
minutes. 
  e. (=2.a)  ジョンは 5 分で店に歩いて行 
った。( in X  ： X 分(時間)内で)  
    f. (=2.b)  ジョンは 5 分間店の方へ 
歩いた。 ( for X ： X 分(時間)の間) 
    g. (=2.c) *ジョンは5分間店に歩いて行っ 
た。 
    h. (=2.d) *ジョンは 5 分で店の方へ 
歩いた。 











 (3)a.  状態動詞句＝（-スル）（-ナル） 
例： be tall,  be drunk,  know the fact,   
be in the park,  be intelligent 
     b. 活動動詞句＝（+スル）（-ナル） 
例： run in the park,  walk toward the  
store,  swim in the pond 
     c. 到達動詞句＝（-スル）（+ナル） 
例： arrive at the station,   
break in a minute 
     d.  達成動詞句＝（+スル）（+ナル） 
例： go to the store,  build a house,   







  (4)a.  Lions are fierce. 
     b.  Lions are in this park. 
  (5)a.  John was drunk yesterday. 









































(6)a.  Horses have tails. 




















 (6b)’  =  Some horses were galloping  

















  (8)a.  Horses have long tails. 
    b.  Horses are in the ground. 
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(9)      KIND 
        (人間) 
 
          OBJECT    …   OBJECT   
          (Mary)           (花子) 
 
STAGE        …       STAGE      
(2001 年 11 月生まれ)  (2006 年 4 月幼稚園入園) 
 
一例として、KIND として人間 (human 
beings)を取り上げて考えてみよう。その場合、
人間の下位分類の OBJECT として、具体的な
人として Mary, John, 花子、太郎が存在する。
そして、一つの OBJECT に対して、幾つかの
STAGE が存在する。例えば、2001 年 11 月に
生まれたという一つの STAGE にある Mary、
2006 年 4 月に幼稚園に入ったという一つの
STAGE での Mary が、存在する。OBJECT で







の文は horses という KIND の内の何頭かの具
体的な一つの状況についての叙述と考えら
れる。 (8a)は horses の KIND についての叙













(10)  一つの STAGE とは、OBJECT もし 
くは、KIND の一時的及び一空間での 
出来事である(A stage is a time-space  












  (11)  John is drunk.  (John は酔っぱらっ 
ている。) 
 
この動詞句 be drunk は、stage-level の出来事・
状況を描写するために、stage-level 叙述詞と





























  (14)  Horses are mammals.  (馬は、哺乳動 
物である。) 
 
OBJECT と KIND を個体(INDIVIDUAL)の下
位範疇とし、以下 object-level と kind-level を
一 つ の レ ベ ル と し 、 そ の レ ベ ル を
individual-level と呼ぶ。状況を基準にすれば、
stage-level と individual-level の叙述詞は、次
のように特徴づけられる。 
 



































(16)a.  You’re being so angry again.   
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(be angry: stage-level) 
      b.  *You’re being tall today.     









  (17)a.  John is smoking. 





文は、smoking している John の時間的・空間
的に制限された一状況についての描写であ
る（水谷 (1985 : 94)、 Bach (1989：89)、今井 
(1995：43)) 。すなわち、現在進行形は、眼
の前に展開中である John の一時的状況(a 








 (18)a.  単純現在形は、時・空間で制限のな 
い任意での状況(すなわち、総称的な状 
況)での描写である。 
















stage-level と individual-level の違いは、進行
形での使用の可能性に大きく関係している。 
 











一例が、動詞 have で作られる動詞句である。 
 












good time at the partyと結びついた動詞句 have 
a good time at the party は、一時的状況を表す
ため、stage-level の叙述詞となり、blue eyes






  (19)a.  John is having a good time at a party.   
(have a good time at a party : stage-level) 
     b.  *John is having blue eyes.  
(have blue eyes : individual-level) 
 






(20)a.  John is so angry again. 
     b.  John is tall. 
 
 (20a)の be so angry again は、一時的状況を表
しており、stage-level の叙述詞である。 (20b)







(21)a.  You’re being so angry again.  
 (be angry: stage-level) 
     b.  *You’re being tall today.     
 (be tall: individual-level) 
 








II.  stage-level と individual-levelの意味関係 
次に、stage-level と individual-level は、ど
のような意味関係にあるかを少し詳しく見
てみよう。まず、STAGE と OBJECT の関係
から見てみよう。 
 
〈問題提起〉 STAGE と OBJECT の関係は、
ど の よ う な 意 味 関 係 に あ る か 。 (Bach 
(1989:83)参照。) 
 
  (22)a.  John smokes. 
     b.  John is smoking. 
 
 (22a)(22b)の両文は、John についての叙述
である。(22b)は smoking している John の一





の叙述である。(小節 I.3 参照。) 
 一つの状況(a stage)は、個体(individual)の時
間的・空間的に限定された状況での具現化(a 
temporally and spatially limited manifestation)で
ある。KIND であれ OBJECT であれ、個体
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関係(OBJECT と STAGE の関係)は、次のよう
に表される (Carlson(1977))。個体(individual)
を一つの STAGE と結びつける関数を R とし
た場合、s が一つの stage で、 j が一個人
(individual)である時、j のある一時点での個の
具現化(realize)(すなわち、j と s の関係)は、
R(s, j)で表される。例えば、(23a)の文は、一




  (23)a.  John is sick. 
b.  sick である一つの状況(a stage) s  
があり、その状況 s は、John の一時 
点・一空間での具現化である。 
c.  ∃s[R(s,  j) ∧ Sick(s)] 
  R ： 具現化関数 
 
 次に KIND と STAGE の意味関係は、どの
ようであるかを見てみよう。 
 
〈問題提起〉 KIND と STAGE の関係は、ど
のような関係にあるか。 
 
(24)a.  Horses have tails. 
     b.  Horses were galloping across the  
plain. 
 








intelligent,  be tall のような恒久的な本質・性
















例：fall down the stairs, be drunk,  
be running in the park（一時的・偶発的 
な特性あり）。 




例：be intelligent, be tall, have two legs   
(永久的・本質的な特性あり)。 
(Bach(1989:107), Chierchia(1995)) 




と INDIVIDUAL（KIND と OBJECT）の 




その関係は、∃ s[R(s, j) ∧ P(s)]  














III.1  stage-level 叙述詞と時間限定副詞の共
起関係 




〈問題提起〉 Max was here は、副詞節 when 





  (28)a.  Max was here when I arrived. 
       b.  *Max was tall when I arrived. 
 










め 共 起 不 可 能 と な る (Vlach(1981:273)) 。 
(28a)の場合の動詞句 was here は、「たまたま
あの時ここにいた。」状況を描写しており、
一時的状況を表す stage-level の状態動詞句で
ある。そのため、副詞節 when I arrived とアス
ペクト的に整合し、共起可能となる。 
他方、動詞句 was tall は恒久的・本質的な
特性を表す individual(object)-level の状態動詞
句で、任意的時間で成立する状況を表してい





 (29)a.  She was Miss Japan when I met her  
at the party. 
     b. ??She was a woman when I met her  
at the party. 
 
この場合の be Miss Japan は、一時的状態を
表す stage-level の叙述詞であり、副詞節 when 
I met her at the party は一時性を表しており、
両者は整合し、両者が結び付いた時、容認可





動詞句 individual-level と stage-level が、そ
の他にどのような環境で生じるかを見、その
違いを明確にしてみよう。 (30a)と(30b)でも、
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(30)a.  ??John was tall yesterday. 
     b.  John was drunk yesterday. 
 














III.2 stage-level / individual-level 叙述詞と
場所限定副詞の共起関係 
次に、場所を限定する副詞句(場所限定副詞






(31)a.  ??John is intelligent in his car. 








釈を受ける。総称的解釈を受ける be intelligent, 
know Latin と、一つの定まった場所を表す副




する副詞句(in his car, at the party)とアスペク
ト的に整合するために共起可能となる。 
 
 (32)a.  John was drunk in his car. 
     b.  John was in high spirits at the party. 
 
 III.1 や III.2 で見たように、時間・場所限定







 (33)a.  stage-level 叙述詞の特徴：  
一つの限定された状況での(存在的) 
解釈を与える。 
     b.  individual-level 叙述詞の特徴：  
任意の状況での(総称的)解釈を与える。 
 
III.3  描写の二次叙述詞はなぜ stage-level な
のか 
この小節では、二次叙述詞 (secondary 










 (34)a.  John ate the meat raw.     
(描写の叙述詞) 
   b.  John drinks coffee black.  
(条件の叙述詞) 















(35)a.  I met Mary drunk / in high sprites.   
   b.  I met Mary *tall / *stupid.         
 c.  drunk,  in high spirits:  stage-level  
(一時的状況を表す) 
















(36)  (35a) ＝ There was an event that was  
the meeting of Mary by me and Mary  
was drunk at that event. 
 


















 (37)a.  Noai wrote the answer drunki. 
      b.  *Noai knew the answer drunki. 
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 (38)  (37a) ＝ There was an event that was  
the writing of the answer by Noa and  




































 (38)a.  There is a man drunk / sick. 














一 方 、 (38b) 内 に あ る 叙 述 詞 は 、
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  (39)a.  Maria hates rabbits, because they  
ruined her garden last spring. 
      b.  Rabbits ruined Maria’s garden last  
spring, so now she hates them. 
 




(Diesing(1992a)参照。) しかし、hate rabbits(or 
them)の目的語は総称的解釈を受ける。その結
果、(39a)(39b)は次のような解釈となる。(39a)





(rabbits)は KIND を表す全ての rabbits であり、
この rabbits と同一指示である代名詞 they は、
一部の rabbits を意味する。(39b)では、rabbits
は一部の rabbits を表し、この名詞と同一指示

















〈問題提起〉 形容詞 smart から作られる動
詞 smarten の意味は、どのような意味か。 
 















 (40)a.  stage-level 叙述詞は、変化可能な特 
性を持つ。 
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後者は individual-level の特徴を持つ (丸田
(1998：75))。 
 
 (41)  smart: 
a.  ハイカラな (well and fashionably  
dressed)： 変化可能な特性 







  (42)  smarten:  
      a.  ハイカラにする 



























 (43)  stage-level / individual-level 叙述詞の 
分類基準：叙述詞が表す状況(意味)が 
一時的か永続的か。 
 (44)  stage-level / individual-level 叙述詞の 
分類方法： 一時点・一空間を表す副 
詞句(節)(when I met him/her in the party,   







(45)a.  stage-level 叙述詞：一時点・一空間 
を表す副詞句(節)と共起可能。限定さ 
れた一状況の存在を与える。 
例： drunk,  available,  in the garden 
     b.  individual-level：一時点・一空間を 
表す副詞句(節)と共起不可能。総称的 
状況での描写を与える。 








1.  Carlson, Greg. 1980. References to 
Kinds in English. New York: Garland. 
2.  Chierchia, Gennaro. 1995. 
“Individual-Level Predicates as Inherent 
Generics.” In Carlson, Gregory and Francis 
Jeffry Pelletier, eds., 176-223, THE 
GENERIC BOOK. Chicago: University of 
Chicago Press. 
3. Diesing, Molly. 1992. “Bare Plural 
Subjects and Derivation of Logical 
Representations.” Linguistic Inquiry 
Vol.23, Number 3, 353－380. 
4.  Diesing, Molly. 1992. Indefinites. MA: 
MIT Press. 
5.  Dowty, David R. 1979. Word Meaning 
and Montague Grammar. Dordrecht: 
Reidel Publishing Company. 
6.  Kratzer, Angelika. 1995. “Stage-level 
and Individual-level Predicates.” In 
Carlson, Gregory and Francis Jeffry 
Pelletier, eds., THE GENERIC BOOK, 
125-175. Chicago: University of Chicago 
Press. 
7.  Lumsden, Michael. 1988. Existential 
Sentences. London: ROUTLEGE. 
8.  Milsark, Gary. 1977. “Toward an 
Explanation of Certain Peculiarities of the 
Existential Construction in English.” 
Linguistic Analysis Vol.3, No. 1, 1-30. 
9.  Pustejovsky, James. 1995. Generative 
Lexicon. MA: MIT Press. 
10.  Rapoport, Tova R. 1991. 
“Ajunct-Predicate Licensing and 
D-Structure.” In Rothstein, Susan. ed., 
Syntax and Semantics 25, 159-187. New 
York: Academic Press. 
11.  Rapoport, Tova R. 1993. “Stage and 
Adjunct Predicates: Licensing and 
Structure in Secondary Predication 
Constructions.” In Reuland, E. and W. 
Abraham, eds., KNOWLEDGE AND 
LANGUAGE, 157-182. Boston: Kluwer 
academic Publications. 
12.  Stowll, Tim. 1978. “What Was There 
Before There Was There.” CLS 14, 458-471. 
Chicago: Chicago Linguistic Society.  
13.  Tenny, Carol L. 1994. Aspectual Poles 
and the Syntax-Semantics Interface, 
Dordrecht: Kluwer. 
14.  Vendler, Zeno. 1967. Linguistics in 
Philosophy. Ithaca, N.Y.: Cornell 
University Pres. 
15.  池上嘉彦(編) 1996『英語の意味』 大
修館書店 
16.  今井邦彦 1995 『英語の使い方』 大
修館書店 
17.  杉本孝司 1998『意味論 I－形式意味論
－』くろしお出版 
18.  水谷信子 1985『日英比較 話ことば
の文法』ころしお出版 




（平成 25 年 9 月 24 日受付）
兵庫県立大学環境人間学部　研究報告第 16 号 （2014 年） stage-level 叙述詞と individual-level 叙述詞について
－ 136 － － 137 －
